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第 3章 言語学との関連における英語教育 
























































































































































































表 1. 核文と小学校英語教育で取り扱われる文構造の統合 
Ⅰ 











主語 動詞 目的語 



































ナイジェル: try eat 
父   親: What tried to eat the lid? 
ナイジェル: [繰り返す] try eat lid? 
父   親: What tried to eat the lid? 
ナイジェル: goat…man said no…goat try eat lid…man said no 
数時間後もう一度彼は，母親に物語を繰り返した。 
ナイジェル: goat try eat lid ... man said no  
母   親: Why did the man say no?  
ナイジェル: goat shouldn't eat lid ... [頭を横に振る] good for it  
母   親: The goat shouldn't eat the lid; it's not good for it. 
ナイジェル: goat try eat lid ... man said no ... goat shouldn't eat 



















に始まり，“goat try eat lid ... man said no ... goat shouldn't eat 
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